





























































































Floyd v. City of New Yorkにおいて、NYPDの停止・身体捜検政策が人種的マイノリティの権
利を侵すものであり、憲法違反であるとの判断を下した（Floyd v. City of New York, 959 F. 





































































































































































































































































２４％を申し立てたが、同様に停止の３３％を占めた。［Fagan and Davies ２００３：２０８］
8 例えば、憲法権利センター（Center for Constitutional Rights：CCR）が１９９９年に提起したクラスアクショ








11 例えば、NYPDによるムスリム市民への監視プログラムの違憲性を訴えて２０１２年に提起されたHassan v. 
City of New Yorkがある。２０１４年２月にニュージャージー州連邦地裁は市側の訴訟却下申立てを認容した
（Hassan v. City of New York, 12 Civ. ３４０１（WJM）（２０１４））が、原告の上訴を受けた第３巡回区連邦高裁






（Remedies Opinion）を、同じ日に言い渡している。Floyd v. City of New York, Ligon v. City of New York, 










17 First Report of the Independent Monitor（July 9, 201５）．憲法権利センターHPに報告書の原文が掲載されて
いる。














23 Terry v. Ohio, 392 U.S. 1（１９６８）．
24 Terry事件を紹介する日本語文献として、［松尾　１９７０］、［田宮　１９７１］、［渡辺　１９８５］などがある。
25 修正４条は、警察によるすべての捜索と逮捕が「合理的」（reasonable）であることを要求している。
26 The New York City Police Department's Stop and Frisk Practices: A Report to the People of the State of 
New York from the Ofice of the Attorney General（１９９９）．
27 実際、２００２～２０１１年で停止の件数は９万７０００件から６８万６０００件へと約７倍増加した（Floyd, at 591-59２）。
















Belin, J.（2014） The inverse relationship between the constitutionality and efectiveness of 
New York City 'stop and frisk', Boston University Law Review, 94:1495-1550.
Bornstein, A.（2005） Antiterrorist Policing in New York City after 9/11: Comparing Perspec-
tives on a Complex Process, Human Organization, 64（1） : 52-61.
Chevalier, J. (2003) L'État post-moderne, LGDJ.
Clemons, J.T. (2014) Blind Injustice: the Supreme Court, Implicit Racial Bias, and the Racial Dis-
parity in the Criminal Justice System, American Criminal Law Review, 51:689-713.
Fagan, J. and G. Davies (2000) Street Stops and Broken Windows : Terry, Race, and Disorder in 
New York City, Fordham Urban Law Journal, 28:457-504.
Greene, J.A.（1999） Zero Tolerance : A Case Study of Police Policies and Practices in New York 
City, Crime and Delinquency, 45（2） : 171-187.
Gross, S.R. and D. Livingston（2002）Racial Profiling Under Attack, Columbia Law Review, 
102（5） : 1413-1438.
Meares, T.L.（2015）Programming Errors : Understanding the Constitutionality of Stop-and-
Frisk as a Program, Not an Incident, The University of Chicago Law Review, 82:159-179.
Skolnick, J.H. and A. Caplovitz（2003）Guns, Drugs, and Profiling : Ways to Target Guns and 
Minimize Racial Profiling, in B.E. Harcourt（ed.） Guns, Crime, and Punishment in America, 
New York University Press.
Sulivan, C. and K. Ulmer（2015）An Examination of the Constitutional Issues Related to New 
York City Police Department Policing Tactics and Policies, in J.A. Eterno（ed.）, The New 
York Police Department: The Impact of Its Policies and Practices, CRC Press.
























松尾浩也（１９７０）「Terry v. Ohio, 392 U.S. 1（１９６８）－凶器携帯の疑いのある者に対し、警察官
が着衣の上から軽くたたいて探索すること（いわゆるfrisk）は、第４修正に反しない」『ア
メリカ法』１９６９（2），pp．２４６-２４９．
宮澤節生（２００７）「民主主義国におけるポピュリズム刑事政策の台頭と日本の状況」『法社会学』
第６７号，pp．１４３-１５５．
渡辺　修（１９８５）『職務質問の研究』成文堂
